






Estimation of Liquefaction Potential around Fukui City 
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(Received Feb. 27， 1998) 
Described is a numerical procedure加 estimates戸tialsoi1 liquefaction potentia1 
based on g，ω-statistical technique. Gω-s旬tistical，which has been used句
estimations of ore grade distribution泊 mines，is a kind of s旬.tisticalestimator 
technique on the assumption of spatial corre1ation of estimated variables. Firstly， 
血eva1idity of this procedure is verified wi血hypo血eti伺1model ground. S配ond紅y，
出eprocedure is appliedωes也凶.onof s戸也1liquefaction potentia1 around Fukui 
City. The relation between 也.e es出lated liquefaぬon poten白1and 血e
miαo一旬pogrョ.phic∞nditionis investigated. 
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???? (4 ) 
ここに h10' h 点 X とX 0' X とXj聞の距離である.
重みの算出には， Lagrangeの未定係数法によって，式(4)で与えられる分散を最小化すればよい.
式(4)が極値を持つための必要条件は次式となる.
Lλiy(hij) +μ= y(hiO) ( 5) 
上式と次式で与えられる推定値の不偏条件を連立させて解くことにより，最適解を与える重みλiお
よび未定係数μが求められる.




























ここに， z メートル単位の深さ， ku 




N 値 O O O 
地下水位 O O O 
湿潤単位重量 A A ム
飽和単位重量 A A A 
平崎粒径 A A × 

















土質分類 飽和単位重量 湿調単位重量 平崎粒径 細粒分含有率
(tf/m3) (tf/m3) (剛) (%) 
表土 1. 70 1. 50 0.020 80.0 
シルト 1. 75 1. 55 0.025 75.0 
砂質シルト 1. 80 1. 60 0.040 65.0 
シルト質細砂 1. 80 1. 60 0.07 50.0 
微細砂 1.85 1. 65 0.10 40.0 
細砂 1. 95 1. 75 0.15 30.0 
中砂 2.00 1. 80 0.35 10.0 
粗砂 2.00 1. 80 0.60 0.0 




F = 1一F干L ( FL < 1.0) ( 9 ) 
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図-2 モデル地盤のセミバリオグラム
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図-3 推定された液状化指数
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y=2. 6/ (¥ 5. 4+0. 18x) 
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distance h (m) 
旧道路橋示方書
y=ll制 3川 26x)i・ 1
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